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The Merchant of Venice におけるシャイロックと 
商業活動の表象について
Shylock and the Representation of Commercial Activity 






 The purpose of this paper is to explore the mechanisms that give reality to the 
character of Shylock in Shakespeare’s The Merchant of Venice. The paper focuses on 
the antagonism between Antonio and Shylock, with special attention on the fact that 
the drama takes place in Venice, known to the Elizabethan audience as the leading 
trading city in the world. 
　Shakespeare may have chosen Venice as the setting for his play in order to 
foreground the topical issue in England concerning the balance between Christian 
morals and the new forms of commercial activity. What is worth noticing is that 
Shakespeare creates two adversaries who engage in different types of economic 
activity: Antonio, a tradesman; and Shylock, a moneylender. In Christian discourse, 
usury was often criticized as a sin to be avoided and was closely connected to Jewish 
people. However, in England during Shakespeare’s time, moneylenders were usually 
not Jews but English tradesmen, and usury was not illegal. Under these circumstances, 
contrasting a tradesman with a usurer on stage might have been difficult, as 
tradesmen were often engaged in money lending. 
　Comparing Shakespeare’s play to the source texts, we can see that Shylock is 
depicted not only as a traditional evil character but also as a foreigner playing an 
important role in the economic exchanges in Venice. Shakespeare vividly describes the
atmosphere of Venice, which makes it possible for us to view Venice from Shylock’s
perspective. Shylock’s poignant words of protest against Antonio reveal the 
contradictions hidden inside Christian society. Shylock becomes a realistic character 
when he is given an equal position with Antonio in engaging in commercial activity. 
１．はじめに
The Merchant of Venice (1596-7) を解釈する際の第一の難問はおそらく、この作品を 










1  『冬のソナタ』の原題は『겨울연가（キョウルヨンガ）』であり、韓国では 2002 年１月から３月に放送され、
日本では 2003 年４月から９月まで放送された。なお、本稿における韓国語及び日本語による引用は、日
本で最初に放送されたＮＨＫの１話 60 分短縮版ではなく、韓国で最初に放送された１話 70 分のＫＢＳ「ノ
ーカット版」ＤＶＤの字幕を用いた。
－ 46 － － 47 －
されがちだが、シャイロックが悲劇的主人公としてイメージされるようになったのは、1740
年代の俳優 Charles Macklin による演技以降のことで、それをそのままシェイクスピアの
時代のシャイロック像として捉えることには、アナクロニズムの危険が潜んでいることに注















ヴェニスを舞台にしたシェイクスピアの劇は、Othello と The Merchant of Venice の二
作品である。シェイクスピアは The Merchant of Venice を執筆するにあたって、イタリア














いての書物は早い時期から出版されていたが、主なものに William Thomas の The History 
－ 46 － － 47 －
of Italy (1549, 1561) や、Gasparo Contarini の The Commonwealth and Government of 
Venice の Lewis Lewkenor による英訳 (1599) などがある。5 Thomas の著書には、ヴェニ
ス人が軍事力ではなく貿易や商業活動によって繁栄を築いたことや、ヴェニスが法と秩序を
重んじる都市であることなどが記されている。6 一方、Lewkenor が英訳した Contarini の






の Coryate’s Crudities (1611) があり、Coryate はヴェニスのゲットーを訪れ、シナゴーグ
を見学し、大胆にもユダヤ人と宗教について議論を交わしたことを書き記している。8 ヴェ
ニスは最初にゲットーが作られた場所でもあり、ユダヤ人がユダヤ教徒であることを隠さず
に生活できる都市として知られていた。9 シェイクスピアの The Merchant of Venice が書か















３．The Merchant of Venice における商人の描写
シェイクスピアはライバル劇団の海軍大臣一座によるヒット作 The Jew of Malta 
(Christopher Marlowe, 1589 作、1592 初演 ) に何らかの刺激を受けて The Merchant of 
Venice を書いたのではないかとされているが、その影響関係については批評家によって解
釈の分かれるところである。The Jew of Malta は 1596 年には 8 回の上演があったという
ほど人気を博した作品のようで 11、どんな形であれ、シェイクスピアがこの作品を意識した















ニオの商船について  “he hath an argosy bound to Tripolis, another to the Indies;…he 

















Your mind is tossing on the ocean, 
There where your argosies with portly sail 
Like signors and rich burghers on the flood, 
－ 48 － － 49 －
Or as it were the pageants of the sea, 
Do overpeer the petty traffickers 
That curtsey to them, do them reverence, 
As they fly by them with their woven wings.   (1.1.8-14)
ここで  “argosies with portly sail” という箇所があるが、“argosy” とは、もともとヴェ
ニスの国有の貿易船として使われていたものが、16 世紀になって個人所有の貨物船として
も使用されるようになった大型船のことである。“portly” には「堂々とした」と「帆が風













である。ネリッサの説明によれば、バッサーニオは “a scholar and a soldier, that came 














－ 50 － － 51 －
感じられる。たとえば、グラシアーノは最近ふさぎがちになったアントニオに向かって次の
ように言う。
Why should a man whose blood is warm within 
Sit like his grandsire cut in alabaster?
Sleep when he wakes? And creep into the jaundice 
By being peevish?    (1.1.83-6)
ここでは活動的な「温かい血」“warm blood” と冷たく不動の「大理石」“alabaster” が






I pray you, good Bassanio, let me know it, 
And if it stand as you yourself still do 
Within the eye of honour, be assured 
My purse, my person, my extremest means 
Lie all unlocked to your occasions.   (1.1.134-8) 
ここでアントニオは、自分の財布の中身はすべてバッサーニオの計画のために差し出しても











といえば、それは「信用」 “credit (1.2.179)” の力を利用するということになる。この「信
用」は、シャイロックが言うように、人格的に信頼できるという意味ではなく、将来的な支
－ 50 － － 51 －





















Gratiano: You have too much respect upon the world. 
　They lose it that do buy it with much care. 
　Believe me, you are marvelously changed. 
Antonio: I hold the world but as the world, Gratiano: 
　A stage where every man must play a part, 































した記述が散見される。19  Peter Berek によれば、イングランドでは 1290 年のユダヤ人追
放令以来、国内においてユダヤ教徒を目にすることはなかったが、キリスト教徒に改宗した











－ 52 － － 53 －










The Duke cannot deny the course of law; 
For the commodity that strangers have
With us in Venice, if it be denied, 
Will much impeach the justice of the state, 
Since that the trade and profit of the city 
















Signor Antonio, many a time and oft 
In the Rialto you have rated me 
－ 54 － － 55 －
About my monies and my usances. 
Still have I borne it with a patient shrug 
For suff’rance is the badge of all our tribe. 
You call me misbeliever, cut-throat dog, 
And spit upon my Jewish garberdine, 
















パンフレットが、教会牧師らによって多数書かれた。以下、主に Peter Berek の研究に依
拠しながら、エリザベス朝当時の “usury” をめぐる議論について瞥見してみる。26 たとえ
ば Thomas Wilson の Discourse upon Usury (1572) では、“Merchant, Lawyer, Civilian, 
Preacher” の 4 人が登場し、利子を取ってお金を貸すことの是非について議論を交わすとい
う内容になっており、 “Merchant” と  “Lawyer” が賛成意見、 “Civilian” がどちらとも判断
できずにいると、“Preacher” が高利貸しの危険について議論を展開し、他の 3 人はみな論
駁される、というものだ。このなかで高利貸しは「ユダヤ人のように」「表向きは誠実な顔
をしているが毒牙を隠し持っている」から危険である、とされている。これと同じレトリッ




－ 54 － － 55 －
The devil can cite Scripture for his purpose. 
An evil soul producing holy witness 
Is like a villain with a smiling cheek, 
A goodly apple rotten at the heart. 






しかし  “usury” の何をどこまで罪と見なすかは牧師によって微妙に異なっていた。たと
えば Miles Mosse は、利率の程度にかかわらず、利子を掛けることすべてを “usury” と見









“tradesmen, merchants, scrivener” といった職業のイングランド人だった。29  E.C. Pettet 
によれば、1571 年の “money-lending” に関する法令以来、イングランド国内では 10 パー
セントまでの利子が合法的に認められるようになり、その結果、シェイクスピアの The 
Merchant of Venice が書かれる頃までには、“usury” は一般に普及していた。
以上のような点を踏まえると、アントニオとシャイロックの敵対関係は、高利貸しの是非
をめぐる「キリスト教倫理」と「新しい経済」との衝突として捉えることができる。















救うために主義を曲げる」 “albeit I neither lend nor borrow / By taking nor by giving of 












私欲」に取りつかれているのだろうか。確かにシャイロックは  “which is mine own” とい
う表現を頻繁に用いており、ラーンスロットやジェシカが逃げ出したくなるほどの偏狭さと
吝嗇を特徴としている。しかし同時に、シャイロックは、常に自分がユダヤ民族の一人であ




テュバルに用立ててもらうと述べている：“Tubal, a wealthy Hebrew of my tribe, / Will 
furnish me. (1.3.49-50)”。このセリフから、ユダヤ人仲間の間では互いに自由にお金をやり
取りしていることがわかる。また、ジェシカがシャイロックのもとを去ったときも、テュ
バルはジェシカの捜索に協力している：“I often came where I did hear of her, but cannot 
find her (3.1.65)”。さらに、シャイロックはアントニオへの復讐を誓うと言って、「シナゴー












You that did void your rheum upon my beard, 
And foot me as you spurn a stranger cur 
Over your threshold: monies is your suit. 
What should I say to you? Should I say 
‘Hath a dog money? Is it possible 
A cur can lend three thousand ducats?’ Or 
Shall I bend low, and in a bondman’s key, 
With bated breath and whisp’ring humbleness, 
Say this: 
‘Fair sir, you spat on me on Wednesday last, 
You spurned me such a day, another time 
You called me dog: and for these courtesies 
I’ll lend you thus much monies.’   (1.3.109-21, 斜体筆者 ) 
ここでシャイロックは、「唾を吐きかける」や「犬と呼んで足蹴にする」といったアント
ニオの行為を指して、皮肉を込めて “courtesies” と言っている。この “courtesies” という語
は、現代の「礼儀」という意味よりももっと強い意味で使われた言葉で、“kind acts, good 
deeds” という意味の語である。30 この言葉は、実はアントニオの人柄を描写する際にバッ
サーニオが用いている言葉でもある：“The dearest friend to me, the kindest man, / The 
best conditioned and unwearied spirit / In doing courtesies (3.2. 291-3)”。また、別の場









こではアントニオのほうである： “lend it rather to thine enemy (1.3.127)”。シャイロック
－ 58 － － 59 －
が単なるモノとしての「肉一ポンド」を証文通りに切り取ろうとするのは、こうしたアン
トニオのやり方を逆に用いた復讐行為であると考えられる。シャイロックは、「友人のため」
というアントニオの論理に従って、利子を取らずに、その代り「冗談として」“in a merry 
sport” 肉一ポンドを抵当にする。
I would be friends with you, and have your love, 
Forget the shames that you have stained me with, 
Supply your present wants, and take no doit 
Of usance for my monies, and you’ll not hear me. 
This is kind I offer.   (1.3.131-5) 
“friends”、“love”、“kind” などの語を口にしながら、シャイロックは人間の肉をモノとして
扱うような極めて非人間的な契約をアントニオと取り交わす。しかし、ポーシャの判決：“If 




You have among you many a purchased slave, 
Which, like your asses and your dogs and mules, 
You use in abject and in slavish parts 
Because you bought them. Shall I say to you, 
‘Let them be free! Marry them to your heirs! 
Why sweat they under burdens? Let their beds 
Be made as soft as yours, and let their palates 
Be seasoned with such viands’?  You will answer, 
The slaves are ours.’ So do I answer you. 
The pound of flesh which I demand of him 
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